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Get Students to Analyze Their Own Difficulties in Aural Comprehension of English
－in Cases of Would-Be-English-Teacher Students－
田　口　順　一*
TAGUCHI Junichi
　To our regret, though we have all the ALTs, in most cases students' listening does not improve much as far as naturally 
spoken English like YouTube's is concerned. As is often the case, just after an ALT says something in their natural English, 
the Japanese teacher of English converts it into the kind of "English" that is easy for Japanese ears to comprehend. In this 
way, our students never learn to understand real English aurally. Whenever I give to the students theoretical explanations 
of our difficulties in aural English, i.e. phonetic or phonological differences between the two languages, they get very 
excited and even say they think they have just mastered the mechanism of the difficulties. But this seldom makes their 
listening better, because mere knowledge is not good enough. In the last semester, teaching the first year students who 
would be English teachers, I tried to fill in this serious gap between the theory and practice taking advantage of the online 
classes due to COVID-19.
　First, emphasizing the importance of stress timing in English language, I explained and demonstrated how syllables in 
English vary in their strength and length, and so on. Then I made each students watch and listen to an assigned YouTube 
footage analyzing their own difficulties in catching sounds and making sense of the sounds. I helped them in the analyses 
and they gradually became confident in catching sounds as they learn the knacks. In a sense they taught themselves what 
aspects of English sounds are hard to catch for Japanese ears. They are also beginning to realize what matters in listening 
is not the mere sounds but vocabulary, grammar, context, knowledge of and interest to the topic and even their life 
history. In the next semester they will certainly make a great leap in listening comprehension of English.
キーワード： YouTube 英語　　英語の聞き取り　　英語音声指導　　消える英語子音　　子音の持続時間
keywords：Listening comprehension of YouTube English,   How to learn to catch English sounds,  









に予言していた」と話題になった動画は，"When I was 































































































































話者ではまるで違う  － 無声破裂音を例に －
　次は，「破裂音」が日本語母語話者と英語母語話者で
は異なることを，数値からイメージさせた。（表２A・B）










　　　　　　/p/ --- pit, pat, put
　　　　　　/t/ --- tick, tap, took
　　　　　　/k/ --- kick, cap, cook
（表２B）（Nagamine 2011）
     / p /   / t /  / k /
English （American） 58.00 70.00 80.00
























1. Dogs chase cats.
2. The dogs chase cats.
3. The dogs chase the cats.
4. The dogs will chase the cats.







1. Dogs chase cats.
2. The dogs chase cats.
3. The dogs chase the cats.
4. The dogs will chase the cats.
5. The dogs will be chasing the cats.
　どの文も，文ストレスは３箇所だけ，ということを確
認し，英語は stress-timed language なのに対して，日






















② Why paid s ick leave is  essential  to beating 
coronavirus




















④ "Why did George Floyd die? The history of police 















polyglot である Lýdia Machová 氏が，スロバキアのコ
メニウス大学での語学学習指導で，各学生につけさせ
ている「学習日誌」を logbook と呼んでいるのを拝借
した。（YouTube: Lýdia Machová – The Power of Setting 

























るのを期待したい。"Compelling means that the input is 




　上記４点の動画のうち，The next outbreak? We’re 










When I was a kid, the disaster we worried about 
most was a nuclear war. 
学生１：When 省略？
学生２：When の n と I が結合？→「ンっないわずぁ
キッズ」と聞こえた
田口コメント（以下，「田口」だけで表記）：2人とも














When I was a kid, the disaster we worried about 
most was a nuclear war. 
学生１：“w”がつながって聞こえる
学生２：worried 舌を巻いたような音と ed しか聞き
取れない。
田口：we /wⅠ/。/Ⅰ/ は，/i/ のように明瞭な音では
なく，弱くなると /ə/ になったり消えてしまう存在
の薄い音。
　　また，綴り o が表す母音（/ʌ/ あるいは /ə/）は
脱落し，w で口をすぼめたまま r 音に移行している











That’s why we had a barrel like this down in our 




































That’s why we had a barrel like this down in our 
basement, filled with cans of food and water. 
学生１： down in our が「ダイナ」としか聞こえない。
学生２： down の n と in の n がほぼ同時
学生３： in が聞こえない。→ 前置詞だから省略？
田口：in, our は機能語で reduce される。in が n だけ
になり down と一体化，downnour のようになる。
事例５　0:22～（上と同じ文）
That’s why we had a barrel like this down in our 
basement, filled with cans of food and water. 
学生１： filled with が聞き取りにくかった。
田口：filled が「フィルド」ではなく /fld/ ぐらいの
感じ。ed は文法的な役目だけなので軽く /d/ の破
裂もほとんどない。また，前置詞の with も軽く /
th/ の声が出る前に can の /k/ の破裂に流れてい
る。
※ th /ð//θ/ は摩擦音とされるが，英語では摩擦音も
破裂音的に発音されるので，with cans の th も内破音的
に口の中で寸止めにされている，と考えても妥当だろう。
事例６　0:22～（上と同じ文）
That’s why we had a barrel like this down in our 
basement, filled with cans of food and water. 




















When the nuclear attack came, we were supposed to 
go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel.
学生１： attack came が「ttacame（タッケィム）」
に聞こえる。最初の母音 a は省略？
→ attackの k は後の came とくっついた？
学生２： attack came が attacking に聞こえる。
学生３： 「アタッきぇーム」聞こえた。
田口： attack の a のように，ストレスのない語頭母
音が消えるのは通常の現象。例えば，
about → ’bout　　American → ’merican 
（「メリケン粉」のメリケンは実は American ）
came は「ケ・イ・ム」ではなく，１拍。語頭 /k/ が
強いので語末 /m/ は非常に弱くなり日本語耳には
聞こえにくい。それで　attacking に聞こえたのか
も。came の a /ei/ は「エ」+「イ」ではないこと
を確認しよう。直前の /k/の破裂が最優先される結
果，口の開きが狭くなり /ei/ が /Ⅰi/ に近くなる。
事例８　0:29～（上と同じ文）
When the nuclear attack came, we were supposed 
to go downstairs, hunker down, and eat out of that 
barrel.
学生１： eat out of that barrel が，とんで聞こえる
田口：out of で一語の前置詞で 「あぅた」と聞こえ
るのが普通（f 脱落）。
　eat の t は破裂がなくなり，/d/か/l/ のようになる
（有声音化）。米語ではよくある。
事例９　0:36～
Today the greatest risk of global catastrophe 







　　強形 /ðíː/。弱形 /ðə/。母音の前 /ði/






Today the greatest risk of global catastrophe 















Today the greatest risk of global catastrophe 










Instead, it looks like this. 
学生１： it looks like this が速すぎ。ネイティブは本
当に聞き取れている？
田口： it →（i が reduce され）ほぼ t だけに。
it の t と like の l が一体化（t と l は舌位置が同じで
出せる）。
like の/k/の破裂が th の破裂と合体。
this の i が reduce されほぼゼロ。






If anything kills over 10 million people in the 
next few decades, it’s most likely to be a highly 
infectious virus rather than a war. 
学生１： anything はなぜ something ではないのか。
この文は否定文でも疑問文でもないが。
田口： 条件節（if … など）では any。「もし万一…」







If anything kills over 10 million people in the 
next few decades, it’s most likely to be a highly 








Not missiles, but microbes. 
学生：「ミサイル」よりも「ミッスル」に近かった。




Now, part of the reason for this is that we’ve 
invested a huge amount in nuclear deterrents. 
学生：of the が聞き取りにくい。part of the reason 
「パーダリーズン」と聞こえた。of は，早口では
「ァ」になるという情報。the は無くても意味が通
じるので省略？part の t は d に聞こえることがある
ので，of と結合してダ？







Now, part of the reason for this is that we’ve 
invested a huge amount in nuclear deterrents. 







る音）。また，the reason for this is と聞こえたら 
native の脳は that を予測するのできちんと聞こず
ともOK。
事例18　1:03～（上と同じ文）
Now, part of the reason for this is that we’ve 




に about, above, America, obedient, obey なども語
頭母音はreduce される。
法則：ストレスのない語頭母音は，ほぼ消える。
about, above, America, obedient, obey などは
語頭母音が reduce される。
事例19　1:09～
But we’ve actually invested very little in a system 







But we've actually invested very little in a system 


















But we’ve actually invested very little in a system 
to stop an epidemic. 
学生：to が 0.25速まで落としても聞こえない。
田口：/t/が十分に破裂せず，後の stop の s に同化。
（s に飲み込まれてる）
事例22　1:09～（上と同じ文）
But we’ve actually invested very little in a system 








We’re not ready for the next epidemic.　1:19
Let’s look at Ebola. 
学生：look at がルックラに聞こえる。
田口：カタカナでは表せないけど「ルックアト」でな
いことは確かですね。at が reduce されている。
事例24　1:21～
I’m sure all of you read about it in the newspaper, 
lots of tough challenges. 
学生：about it は it が聞こえるか聞こえないかのレベ
ル
田口：about it で１拍ですね。it は独立していない。
事例25　1:21～（上と同じ文）
I’m sure all of you read about it in the newspaper, 
lots of tough challenges. 
学生：in the newspaper の the の音が a に近い。
田口：the が /na/ のようになるのはアメリカ語のク
セ。「新聞で読んだ」は read in the newspaper。
in a newspaer なら「ある（特定の）新聞で読んだ」
になる。
事例26　1:27～
I followed it carefully through the case analysis 
tools we use to track polio eradication. 











































And as you look at what went on, the problem 
wasn’t that there was a system that didn’t work 
well enough, 
学生１：as の a が聞こえなかった。（機能語だから）
学生２：you（代名詞は機能語）はほとんど聞こえ








③ London の Cockney accent「うぉっあ」声門
閉鎖
学生４：went の nt の部分が聞き取りにくい。
学生５：went on 動詞と前置詞がくっついて1つの役割
学生６：went on「ウェノン」と聞こえる。
田口： t が破裂を失い，有声音化（d 化）したり，直
前の n に同化したりする。went on →/wennon/。
went が弱いのは what went on を1拍で言うため。
事例28　1:37～（上の文の後半）
the problem wasn’t that there was a system that 
didn’t work well enough, 
学生１：wasn’t は was に比べはっきり発音してる。 
「否定の can’t は，肯定の can よりしっかり発音す
る」のと同じ。







学生４：the problem wasn’t that there was a system 




（but） the problem was that we didn’t have a 














学生３：at all 聞きとりにくい。t が内破音で発音され
ないまま all を発音するから？
田口： t は内破音ではないが，破裂が弱く有声音化し
て d に近く聞こえる。聞きとりにくい原因は all の 
/l/ かも。英語Lの明確な音イメージを自分のもの
にしよう。
学生４：at の t はフラップ t？
田口：この /t/は舌を離さないまま /l/ に移行してい
て弾いていない。flap t 「弾くｔ」ではない。
事例30　1:45～
In fact, there’s some pretty obvious key missing 
pieces.
学生１：In fact, there’s some つながって字幕なしで
は分からなかった。
学生２：「インファクターズ」と聞こえた。










強烈だから，残りは reduce される。b と v は別々
に破裂させている暇はないから，b の破裂が始まり
かけたら v の破裂に移行する（ v は摩擦音に分類
されるが，英語では摩擦音も破裂音化する）。
学生１：obvious key の間に a が入っている？
田口：「あー」の感じ（意味のない音でビルゲイツの癖）
事例31　1:50～
We didn’t have a group of epidemiologists ready 
to go, who would have gone, seen what the 




する。didn’t →/ddnt/ 。/d/ はほとんど破裂せず，
/n/ に近くなっている。
学生２：would have gone の have が消えていた。な
ぜ？ウドゥヴゥに聞こえる
学生３：would を言ってない？機能語だ。
学生４：would have gone, ウドゥブゴーンと聞こえ
た。h 発音しなかった？
田口：正書法では would have だが would’ve と聞こ
える。ha は聞こえなくても /v/ は聞こえるはずな
ので，聞き返してください。
法則：助動詞 have，has，had は h 脱落が当たり前
　　　（文法機能しかなく，意味内容はないから。）
　辞書の have 発音は：
　　　 həv, əv, （（強））hǽv， 母音のあとで/v/























The case reports came in on paper. 














It was very delayed before they were put online 
25
生英語のどこがなぜ聞き取れないのかを自分で分析させる授業　－英語教員志望の学生を対象に－
and they were extremely inaccurate. 
学生１：It was delayed の It が I に聞こえる。
　　　　　→ t が省略？
田口：字幕は It だが，実は That と言っている。しか
も弱化し/nat/のような音になり，ほとんど聞こえ
ない。（英語としては It でも That でも差し支えな
い。何か主語がないと困るので，入っているだけ。
機能語の典型）← 字幕は喋ったママではなくて，
読みやすいように変えることがある（It は That よ
り短いので字幕向き）。
事例34　2:06～
We didn’t have a medical team ready to go. 2:09












 = ready to go
「人々の準備や体制を整える」= prepare people
事例35　2:11～
Now, Medecins Sans Frontieres did a great job 
orchestrating volunteers. 　2:17
But even so, we were far slower than we should 
have been getting the thousands of workers into 
these countries. 
学生１：have been「ハブン」と聞こえた。
田口：should have been が１拍になるので，have 




田口：n, t, th は舌の位置が近く同化しやすい。米語
では th → /n/は普通に起きる。
事例36　2:24～
And a large epidemic would require us to have 
hundreds of thousands of workers. 
学生１：訳すと「そして大流行は何十万人もの労働者
が必要です」となると思うが。






















































































































日本語は Syllable-timed を手がかりに 」大和大学研
究紀要 第６巻
Krashen, S.（2011）. The Compell ing（not just 
interesting） Input Hypothesis. The English Connection 
（KOTESOL） in press
Nagamine, T.（2011）. Effects of Hyper-Pronunciation 
Training Method on Japanese University Students’ 
Pronunciation. Asian EFL Journal Professional 
Teaching Articles Volume 53 July 2011. http://asian-
efl-journal.com/PTA/Volume-53-tn.pdf





The next outbreak? We’re not ready | Bill Gates 【TED】
もし次の疫病大流行（アウトブレイク）が来たら？私
たちの準備はまだ出来ていない
　https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
　https://jp.voicetube.com/videos/26828
　https://digitalcast.jp/v/22240/
27
生英語のどこがなぜ聞き取れないのかを自分で分析させる授業　－英語教員志望の学生を対象に－
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